




The purpose of this paper is to provide one viewpoint for considering the conditions of 
the reconstruction of political subject in contemporary democratic theory. Skepticism 
about political subjects has been developed as a matter of mass society in the early 20th 
century in the fields of social and political thought. In mass society, political subjects who 
are rationalists with well-educated and property, which the premise of modern democracy 
had presupposed, have been lost, and the way in which the subjects of political practice 
are concerned is not a premise of politics but a political problem. In this paper, I point out 
that “the radical democracy theory” of Ernesto Laclau and Chantal Muffe, which rely on 
post-modern philosophy, will reunite with skepticism of the problem of political subjects 
posed by mass society between Western-centered and postmodern cynicism. Mass society 
theory is totally a thing of the past, academic arguments rarely being done. It is not be-















































































































































































































































































































































的な討議をつうじて合意に至る（Cohen 1997: 407-37; cf.篠原 2004）。熟議民主主義論は、合意重
視という意味で、硬直した一面的な主体論に依拠する誤りを犯していると断じている。熟議民主
主義が排除原理を備えた理論であるという非難は繰り返しなされている（Walzer 1987: 11-2＝






































（Mouffe 1993: 70＝1998: 143）。その代わりに、ムフは、自由民主主義の自由と平等という「伝統」



























ルと変わりはない」（Rorty 1996b: 73＝2002b: 139）。プラグマティズムをのぞく哲学は、政治に
は役に立たない。「アメリカの知識人がマルクスの哲学的な側面を重要視しなかったのは、アメ
リカの政治思想の利点だと考えられる」（論考「脱構築とプラグマティズムについての考察」）




































ズム postmodernist bourgeois liberalism」のカテゴリーに入れたいと考えている（Rorty 1991b: 197-








































であろうとも、民主主義的であるとみなされる点にある（Bernstein 1991: 239＝1997: 374）。































たない記号という意味で「空虚」な存在である（Laclau 2005: 171; Laclau and Zac 1994: 15; Laclau 
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